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The main goal of Project-Based Learning (PBL) is to train learners to be independent learners. One of 
the most essential skills such leaners possess is reflectiveness, which allows them to self-observe their 
activities (monitoring) and manage activities (controlling), both of which then leads to growth. 
PBL is designed to incorporate various meta-cognitive activities (meta-learning), where learners 
develop their own evaluation criteria, evaluate themselves according to the criteria, and adjust learning 
activities based on the evaluation. 
This paper introduces a set of original criteria-generating rubrics. It not only functions as portfolio but 
also as a tool to encourage the above-mentioned meta-Learning. The rubrics are believed to (1) reduce the 
evaluation burden, (2) enhance learning, (3) put further focus on learners' individual objectives, and (4) 
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1. PBL カリキュラムデザイン（シラバス） 
2. PBL という学習法の特徴 





8. PBL で気をつけるところ 





















































































































































































































  理解出来る表現へと修正する。 
４． 修正した表現を、配布されたフォーマットに記入する。 
５． 記入された表現を元に、基準を S,A,B,C,D の５段階に分割し、各段階の記述語を考え記入する。 
６． ルーブリックの原案と、それに必要な活動の原案ができたら、アドバイザーの教師と実行可能性 
















































5．AL 型教科と PBL 型総合学習の拓く 



































































































４つの次元』2016 北大路書房 p.133－p.152 
（３）松下佳代「学習成果としての能力とその評価」名古屋高
等教育研究 第 14 号 p.235-255 2014 年 
 斉藤有吾他「PBL の授業における学生の問題解決能力の変
容に影響を与える学習プロセスの検討」大学教育学会誌第
37 巻 2 号 2015 年 
（４）山田和人他「プロジェクト・リタラシーと新しい教養教
育」同志社大学 PBL 推進支援センター 取組報告書 2012
年 
（５）広石英記「ドルトン教育の概要」欧州教育視察 2016 PBL











論の検討」関西大学高等教育研究 6、p.21-30 2015 年 
和栗 百恵「「ふりかえり」と学習」 国立教育政策研究所紀要
第 139 集 pp.85-100 2010 年 
Ronald J. Newell (2003) Passion for Learning: How 
Project-Based Learning Meets the Needs of 21ST-Century 
Students Rowman & Littlefield Education Lanham, 
Maryland U.S 
 
 
 
